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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻳﻬﺠﺲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ وﻗﺴﻮﺗﻪ وﺛﻘﻞ وﻃﺌﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﺲ اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ،ﻣﺘـﺪرﺟ ًﺎ ﻓـﻲ ﺛﻘﺎﻓـﺔ
اﻷﻟﻢ ،وﻫﻮ ﻳﻌﺎﻳﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ داﺧﻠ ﻴﺎّ وﺧﺎرﺟﻴ ّﺎ .وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟ ﻲ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎً ﻋﻦ "ﺟــﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ"
أو ﺷﺮﺧﺎً ﺣﺎ داً ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة ،ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠ ﻲ اﻟﻜـﺎﻣﻦ ﻓـﻲ اﻟـﺬات اﻟﺸـﺎﻋﺮة اﻟﺤﺴﺎﺳـﺔ ﻳﻔـﻮق أو ﻳﺘﻔـﻮق ﻋﻠـﻰ
اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨـﺎرﺟﻲ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﺣـﺪود ﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻟـﻪ ﺣـﻴﻦ ﻳﺠـﺜﻢ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺪر إﻧﺴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﻲ ﻧﻈﺮﺗـﻪ ﻟﻠﺤﻴـﺎة واﻟﻌـﺎﻟﻢ
واﻟﻮﺟــﻮد .إذ ذاك ،ﻓــﺈن ﺗﻠــﻚ اﻟﻠﺤﻈــﺎت ﺗﺄﺧــﺬ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟــﻰ أﺣﻀــﺎن اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ واﻟﺘﺄﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻮﺟــﻮد اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ
ﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﺪأ ﻣﻊ أﺑﻴﻨـﺎ آدم ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم ﻣﻨـﺬ ﻟﺤﻈـﺔ إﺧﺮاﺟـﻪ وﺣـﻮاء ﻣـﻦ اﻟﺠﻨـﺔ! ﻛﻴـﻒ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﻜ ً
ﺗﺄﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ اﻟﻤﻨﻔـﻰ؟ ﺛـﻢ ﻛﻴـﻒ ﺗﺄوﻟـﻪ ﺑﻌـﺪ رﺣﻠـﺔ اﻟﺼـﺮاع ﻣـﻊ اﻟﻤﻨﻔـﻰ؟ وﻛﻴـﻒ ﺗﺼـﺎﻋﺪ اﻟـﻨﻔﺲ اﻟﻔﻨـﻲ/
اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺼـﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻔـﻰ؟ وﻟﻤـﺎذا ﺗﻮﻃـﺪت إﻗﺎﻣـﺔ دروﻳـﺶ ﻓـﻲ اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﺑﻌـﺪ أن
ﻃﺎل ﻣﻨﻔﺎه؟ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺳﻮاﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻐﻴـﺎ اﻹﺟﺎﺑـﺔ
ﺲ ﻧﺒﺾ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ إﺷﻜﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ دروﻳﺶ!
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻤﻨﻔﻰ ،رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﺗﺄوﻳﻞ ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ ااﻟﻤﻀﺎﻋﻒ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2019
*

أﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ ،اﻷردن .
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ﻗﻄﻮس

Abstract
Mahmoud Darwish has constantly occupied himself with exile and its severity and
weightiness on the sensitive psyche by progressively delving into the culture of pain
while closely observing internal as well as external exile. Despite the fact that external
exile constitutes a complete break-up with the geography of affect and a serious fracture
in the autobiography, internal exile, which resides in the poetic, sensitive self, surpasses
external exile because it has no spatial boundaries when it crouches upon a person's
chest, a person who has a different vision of life, the world, and existence. How did
Darwish meditate exile? How did he interpret it after his journey with exile? How did
the artistic and aesthetic momentum co-escalated with the meditative momentum in exile
poems? And why did Darwish's residence in his poems strengthen after his prolonged
exile? These questions, among others, are the focus of this study; the objective is to
critically respond to them by probing exile texts in the verse of a controversial poet like
Darwish.
Keywords: Exile, Vision, Interpretation, Over Interpretation.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻘﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﻓﻲ ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑـ"ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ" ،وﻓﻲ ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑـ" ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ" ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ "ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ" أو "اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ"1؛ آﻳﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ دروﻳﺶ ﻓﻲ
ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ وﻓﻖ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ،أﻣﺎ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ أو اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﻓﻬﻮ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﺄوﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻐﺔ ﻣﺨﺎﺗﻠﺔ ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﻔﻴﻔﺔ ﺗﻔﺘﻖ أﺳﺌﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ :أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺼﻴﺮ واﻟﻬﻮﻳﺔ،واﻟﻤﻮت واﻟﺤﻴﺎة ،وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻮارات ﻓﻲ
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻌﻴﺸﺎً إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ!
ﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أو ﻣﻔْﻬﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن؛ آﻳﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻨﻔﻰ
ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻘﺪة:إﻧﻪ ﻣﻔﺮوض وﻣﺮﻏﻮب ،ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻓﻮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﺘﻠﻌﻴﻦ ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ ﻗﺴﺮاً ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺮوب واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﻳﺠﺮي
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻴﻪ وﺗﻔﻀﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﺪى ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ،وإن ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ
اﻻﻏﺘﺮاب ،وﺛﻤﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت رﻣﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ 2.ﻓﻘﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﺮوض ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺪﺟﻴﻦ أو اﻟﺘﺮوﻳﺾ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﻐﺘَﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺘَﺮب،أوﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ
رﻫﻦ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﻏﺘﺮاب .وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺪ أﻧﺘﺠﺖ أدﺑﺎً
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎً ﺗﻄﻮر داﺧﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﻗﺮاءة ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أدب ﻣﻨﻔﻰ واﻏﺘﺮاب ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺪدة ،ﻓﺈن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﺎت
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ﻋﺪﻳﺪة ،وأﺳﺌﻠﺔ ﺗﺨﻠﻖ إﺷﻜﺎﻻت ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺪود اﻟﺤﺠﻢ؛ آﻳﺔ ذﻟﻚ أن ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ دروﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﻛّﺐ :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،وآﺧﺮ داﺧﻠﻲ ،وﻫﻮ
اﻷﺻﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎول .أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻔﻰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ،أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻃﺮد ﻣﻨﻪ واﻧﻔﺼﻞ
ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮة ﻏﺎﺷﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﻪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ وﻛﺴﺮ اﻹرادة ،واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ.أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻬﻮ أﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ
ﻏﺮﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة،
وﻗﺪ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ وﻃﻨﻪ ،أو اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻮاءم ﻓﻜﺮﻳﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎً وﺣﺘﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،أو ﻇﺮوف ﺗﻜﺴﺮ إرادﺗﻬﻢ ،وﺗﺸﻞ
ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ .وﻫﻨﺎ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً وذاﻛﺮةً أو ﻋﺎﻃﻔﺔ ،ﻣﻨﻔﻴﺎً ﻣﺮﻛﱠﺒﺎً ﻻ ﻳﺪري أﻫﻮ اﺑﻦ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ أم ﺿﺤﻴﺘﻪ! وﻫﻞ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ،أم ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ! ﻳﻘﻮل دروﻳﺶ ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ ":ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أدرﻛﺖ ﻛﻢ أﻧﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ ..ﻛﻢ أن "ﻫﻨﺎ"
ﻫﻲ "ﻫﻨﺎك" ،وﻛﻢ أن "ﻫﻨﺎك" ﻫﻲ "ﻫﻨﺎ" ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أي ﺷﻲء ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻓﺮط ﻣﺎ ﻳﻤﺲ اﻟﺸﺨﺼﻲ .وﻟﻢ
أﻋﺮف أﻳﻨﺎ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ:ﻧﺤﻦ أم اﻟﻮﻃﻦ؟."3
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪو ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻠﺘﺒﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮه :ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﻌﺮه ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﻮرات ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺣﺎرﻗﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﻓﻌﺎد ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻷوﻟﻰ وﻃﻨﺎً ﻳﺴﺘﻌﻴﺾ
ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﻔﻘﻮد.
إن إﺻﺮار دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺑﺄﺧُﺮةٍ ﻣﻦ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ أﺻﺒﺤﺖ
وﻃﻨﻪ اﻟﻤﺠﺎزي؛ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺑﻼ ﻣﻨﻔﻰ ،أو ﺑﻤﻨﻔﻰ ﺟﻤﺎﻟﻲ
إن ﺷﺌﺖ ﻳﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﻘﺒﻴﺢ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻟﺘﺮوﻳﺾ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻷول .وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وأﻧﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ،ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻏﺮﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ.
ﻫﻜﺬا ﻧﻔﻬﻢ إﺷﺎرات دروﻳﺶ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮه ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى
اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻪ":اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻨﻔﻰ ،واﻟﺤﺪود ﻣﻨﻔﻰ ،واﻟﺠﺪار ﻣﻨﻔﻰ ،واﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﻔﻰ ،وﻏﻴﺎب
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻨﻔﻰ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ أوﺳﻠﻮ ﻣﻨﻔﻰ....ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻨﻔﻰ داﺋﻤﺎً ﻃﺮﻳﻘﺎً أو ﺳﻔﺮاً ،إﻧﻪ اﻧﺴﺪاد اﻷﻓﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺒﺎب اﻟﻜﺜﻴﻒ .ﻳﻘﻮل دروﻳﺶ ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ ﻣﻨﻔﻴﻴﻪ":ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺣﺮر ﻧﻔﺴﻲ
4
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ،وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺣﻘﻖ ﻋﻮدﺗﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت".
وﻟﻌﻞ اﻟﻔﺮق واﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻠﻤﺔ أﺣﺮر ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻠﻤﺔ أﺣﻘﻖ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺠﺴﺪاً ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﻴﺎﺳﺎً إﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ" .
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻗﻄﻮس

وﺑﺴﺒﺐ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼ ﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ دروﻳﺶ ،وﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺘﻄﻮر
اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺮؤﻳﻮي ﻓﻲ ﻧﻈﺮة دروﻳﺶ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﺗﻄﻮراً ﻫﺎﺋﻼً ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،أو ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮا ﻧﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺴﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪي دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻤﺤﻤﻮد دروﻳﺶ:
اﻷوﻟﻰ :أن دروﻳﺸﺎً ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮوع ﺷﻌﺮي وﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺪﻣﺞ ﺑﺄﺳﺌﻠﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﻟ ﻤﺸﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻘﻮة ،واﻟﺴﺆال ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻮﻻدة واﻟﻤﻮت وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ
أن ﻧﺤﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺜﻮري دون اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻪ
اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮي وﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻴﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ أﻟﺤﻘﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ؛ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺂﻻت واﻟﻨﻬﺎﻳﺎت واﻟﻤﺤﻮ
واﻟﺘﺸﻴﺆ .ﺣﺘﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻌﺪم رﺑﻄﻬﺎ دروﻳﺶ ﺑﻮﺟﻮده وﻓﻨﺎﺋﻪ وﺑﻮﻃﻨﻪ وﻓﻘْﺪه ،ﻓﻜﺄﻧﻪ وﻟﺪ
ﻣﺤﺎﺻﺮاً أو ﻣﺴﻜﻮﻧﺎً ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮت واﻟﺤﻴﺎة ،واﻟﺸﻚ واﻟﻴﻘﻴﻦ ،واﻟﺤﻠﻢ واﻟﻮاﻗﻊ ،واﻷﻧﺎ
واﻵﺧﺮ ،واﻟﻐﻴﺎب واﻟﺤﻀﻮر ،واﻷﻋﺪاء واﻷﺻﺪﻗﺎء.
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻣﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺑﺪاع،
وﻳﺼﺎدر ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻻ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺺ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ودوره ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ودور اﻟﻘﺎرىء
ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﺠﻮﻫﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻷﺳﺌﻠﺔ ،وﺗﻔﺘﻴﻖ اﻟﺤﻮارات ،وﻟﻴﺲ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺳﺘﻘﻒ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ أو ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺘﺨﻴﺮة وﻣﻤﺜﻠﺔ وداﻟّﺔ ،ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﻣﻨﻈﻮره ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻲ ،دون ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ دﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ دروﻳﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻷن
ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺘّﺼﻠﺔ ،ﺑﻞ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮي،وإﻧﺠﺎز ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ،
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ:
وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻹدراك أﻋﻤﺎق اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻓﻬﻢ ﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻪ وإﺷﻜﺎﻻﺗﻪ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻜﺮﻳﺎً وﻓﻠﺴﻔﻴﺎً
ووﺟﻮدﻳﺎً ،ﻓﺘﺮاه ﻳﻌﺒﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮاً أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬرت ﻓﻲ ﻓﻜﺮ دروﻳﺶ
ﻻﺣﻘﺎً ،ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻳﺮة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ.
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ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ

ﻓﻘﺪ ﺑﺪا ﺳﺆال اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺜﻮرة ،أو ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﺛﺎء
اﻟﺬات ،واﺳﺘﺜﺎرة اﻷﺣﺰان ﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "أوراق اﻟﺰﻳﺘﻮن" ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً
أﻣﻪ:
"ﺗﺤﻴﺔً ...وﻗﺒﻠﺔً
و ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي ﻣﺎ أﻗﻮل ﺑﻌﺪ
ﻣﻦ أﻳﻦ أﺑﺘﺪي؟ ..وأﻳﻦ أﻧﺘﻬﻲ؟
و دورة اﻟﺰﻣﺎن دون ﺣﺪ
و ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﺘﻲ
زوادة ٌ ،ﻓﻴﻬﺎ رﻏﻴﻒ ﻳﺎﺑﺲ ،ووﺟﺪ
ودﻓﺘﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﺖ
ﺑﺼﻘْﺖُ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺿﺎق ﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﺪ
ﻣﻦ أﻳﻦ أﺑﺘﺪي؟".

5

ﻓﺪروﻳﺶ ﻳﺠﺴﺪ أﻟﻢ اﻟﺬات ووﺣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دواﻣﺔ أﺳﺌﻠﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﺟﻮاﺑﺎً ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻴﺮﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻣﻪ اﻟﺘﻲ "ﺗﺘﻘﻨﻊ أﺣﻴﺎﻧﺎ ًﺑﻮﺷﺎح أﻋﻤﻖ ﻣﺨﺘﺰﻟﺔ اﻟﻮﻃﻦ" ،6ﻣﺠﺴﺪاً
ﺣﺰﻧﻪ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ،وﻣﺎ ﻳﺠﺪه ﻣﻦ ﻧﺎر اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﻓﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﻮح ،وﻟﻤﺴﺔ اﻟﺼﺪق،
ﻓﻴﺒﺜﻬﺎ ﻟﻮاﻋﺞ ﻋﺸﻘﻪ وﺣﻨﻴﻨﻪ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ ﺗﺒﺮز اﻷﻟﻢ ،واﻟﺸﻮق واﻟﺤﻨﻴﻦ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﻋﻤﻖ اﻟﺠﺮح ،وﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﻔﻲ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل "أﻧﺎه" اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ
اﻟﻌﺎﺷﻘﺔ ،وﻳﻜﺜّﻔﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺷﺎﻛﻴﺎً ﺣﺎﻟﻪ:
وﺻﺮت ﺷﺎﺑﺎً ﺟﺎور اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺗﺼﻮرﻳﻨﻲ … ﺻﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
وﺻﺮت ﻛﺎﻟﺸﺒﺎب ﻳﺎ أﻣﺎه
أواﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎه
وأﺣﻤﻞ اﻟﻌﺐء ﻛﻤﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﻳﺤﻤﻠﻮن
وأﺷﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ … وأﻏﺴﻞ اﻟﺼﺤﻮن
وأﺻﻨﻊ اﻟﻘﻬﻮة ﻟﻠﺰﺑﻮن
وأﻟﺼﻖ اﻟﺒﺴﻤﺎت ﻓﻮق وﺟﻬﻲ اﻟﺤﺰﻳﻦ
ﻟﻴﻔﺮح اﻟﺰﺑﻮن.

7
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ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪﻫﺎ أﺳﺌﻠﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺪرك أﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺑﻌﺪ:
ﻣﺎذا ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻳﺎ أﻣﺎه؟
ﺣﺘﻰ ﻧﻤﻮت ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻓﻤﺮة ﻧﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
وﻣﺮة ﻧﻤﻮت ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮت!
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻸﻧﻲ ﺑﻜﺎء؟
ﻫﺒﻲ ﻣﺮﺿﺖ ُﻟﻴﻠﺔ … وﻫﺪ ﺟﺴﻤﻲ اﻟﺪاء !
ﻫﻞ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﺎء
ﻣﻬﺎﺟﺮاً أﺗﻰ ﻫﻨﺎ… وﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ؟
ﻫﻞ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﺎء
ﻣﻬﺎﺟﺮا ًﻣﺎت ﺑﻼ ﻛﻔﻦ؟

8

وﻫﻲ وإن ﺗﻜﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﺸﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﻨﺒﺎﻫﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،إﻻ أن أﺳﺌﻠﺘﻪ ﺗﻔﺘﺢ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻮح ،وﻟﻤﺎ ﺗﺘﺠﺬّر ﻛﺄﺳﺌﻠﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ:
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﻼ وﻃﻦ
ﺑﻼ ﻋﻠﻢ
ودوﻧﻤﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن؟

9

ﺗﺴﺎؤﻻتٌ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎس ﺟﺎرف ﺑﺎﻟﻔﻘﺪ واﻟﺨﺴﺎرة ،ﺧﺴﺎرة وﻃﻨﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻋﻠَﻤﻪ ،وذﻟﻚ ﻛﻠّﻪ
ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ دروﻳﺶ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان"اﻟﻮﻻدة ﻋﻠﻰ
دﻓﻌﺎت" ،ﻗﺎﺋﻼً "ّ:ﺣﻴﻦ ﺑﺪأت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻛﻨﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎً ﺑﻬﺎﺟﺲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ،ﻋﻦ ﺣﻮاﺳﻲ ،ﻋﻨﺪ
ﺣﺪود وﺟﻮدي اﻟﻤﺤﺪد ،وﻋﻦ ذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪدﻳﻦ ،دون أن أﻧﺘﺒﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ
10
ﻫﺬه اﻟﺬات ﻣﻊ ذات ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ".
وﻳﺨﻄﻮ دروﻳﺶ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻧﺤﻮ وﻋﻲ اﻟﺬات ،ووﻋﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ "ﻋﺎﺷـــﻖ
ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴـ ـ ــﻦ" ؛ ﻓﻴﻜﺘﺐ دروﻳﺶ ،ﺑﻮﻋﻲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻫﻮ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺚ
ﻫﺠﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻪ اﻟﺒﺮوة إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺪﻋﻰ )اﻟﺠﺪﻳﺪة( ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
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ﺣﻴﻔﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎم  .1971وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ،وإﻧﻤﺎ
ﻳﺤﻦ ﺣﻨﻴﻨﺎ ﺟﺎرﻓﺎً ﻟﻠﻤﻜﺎن ،وﻳﺤﺲ ﺑﻄﻌﻢ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻃﺮد ﻣﻨﻬﺎ ،دون أن ﻳﺸﻜﻞ ﺷﻌﺮه ﻗﻔﺰة ﺷﻌﺮﻳﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﺗﻠﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﺷﺎﻋﺮاً ﻣﻜﺘﻤﻼً ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،وﻫﺬا ﻣﻦ
ﺣﻆ اﻟﺸﻌﺮ؛ﻷن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﺪون ﺷﻌﺮاء ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻣﺒﻜﺮاً ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻮﻻدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻣﺼﺪاﻗﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ :وﻟﺪت ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت( ﺗﺒﺪأ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺛﻢ ﺗﺘﺠﺬّر ﻣﻊ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺼﻘﻞ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺮان.
ﻳﻘﻮل دروﻳﺶ:
وﻟﻜﻨّﻲ أﻧﺎ اﻟﻤﻨﻔﻲ ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻮر واﻟﺒﺎبِ
ﺧﺬﻳﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻴﻨﻴﻚِ
ﺧﺬﻳﻨﻲ ،أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ
ﺧﺬﻳﻨﻲ ،ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﻨﺖِ
رد إﻟﻲ ﻟﻮن اﻟﻮﺟﻪِ واﻟﺒﺪن
وﺿﻮءَ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻴﻦ
وﻣﻠﺢ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻠﺤﻦ
وﻃﻌﻢ اﻷرض واﻟﻮﻃﻦ!

11

ﻓﻬﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻌﻨﻰ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺣﺮارة اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،واﻟﺤﺲ اﻟﻤﻘﺎوم ،واﺳﺘﺜﺎرة اﻟﻨﺨﻮة ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ
12
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وﻳﺘﺴﺎءل دروﻳﺶ ﺑﻤﺮارة ،ﺳﺆاﻻً ﺗﻜﺮر ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺸﺮد واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺼﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ذاﻛﺮاً اﻟﻤﻴﻨﺎء وراﻣﺰاً إﻟﻴﻪ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﺑﺄﻧﻪ
وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻣﻦ ﺷﺘّﻰ أﻗﻄﺎر اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻟﻪ
وﻟﺸﻌﺒﻪ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻄﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺴﺎرﻗﻲ أرﺿﻪ ،وﺗﻠﻚ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣﺤﺰﻧﺔ ،ﻳﻘﻮل:
رأﻳﺘﻚِ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎءْ
ﻣﺴﺎﻓﺮةً ﺑﻼ أﻫﻞ ..ﺑﻼ زادِ،
رﻛﻀﺖُ إﻟﻴﻚ ﻛﺎﻷﻳﺘﺎم..
أﺳﺄل ﺣﻜﻤﺔ اﻷﺟﺪاد:
ﻟﻤﺎذا ﺗُﺴﺤﺐ اﻟﺒﻴﺎرة اﻟﺨﻀﺮاءْ
إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ،إﻟﻰ ﻣﻨﻔﻰ ،إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء
وﺗﺒﻘﻰ ،رﻏﻢ رﺣﻠﺘﻬﺎ
379
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ورﻏﻢ رواﺋﺢ اﻷﻣﻼح واﻷﺷﻮاق،
ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎً ﺧﻀﺮاء؟
وأﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺬﻛّﺮﺗﻲ:
أﺣﺐ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل وأﻛﺮه اﻟﻤﻴﻨﺎء.

13

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻴﺪاً وﻋﺎﺋﻘﺎً وﻧﻔﻴﺎً ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ،ﺗﻮﺳﻊ ﺻﻮرة اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺐ ،ﻓﺈن أﻧﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻧﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ،ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺷﻌﻮر ﻛﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻘﺎد
اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻮﻃﻦ ،واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺂﻻم اﻟﻨﻔﻲ ،واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺪدة ،وﻛﻠﻬﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ
وﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻟﻜﻦ رؤﻳﺔ دروﻳﺶ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻧﻀﺠﺖ وﺗﺄﺻﻠﺖ وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ رؤﻳﺔ ﺗﻘﺮأ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻗﺮاءة
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،واﻟﻌﻤﻖ اﻟﻔﻜﺮي ،ﻓﻲ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺬات واﻵﺧﺮ .ﺑﻞ ﻏﺪت رؤﻳﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻤﺮﻳﺮة؛ ﻓﺒﻴﻦ "أوراق اﻟﺰﻳﺘﻮن"،
و"ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ" ،اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺿﻤﺘﺎ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﺪﻣﺔ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
ﺗﻄﻮراً ﻣﺬﻫﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﺜﻞ ":ﺣﺼﺎر ﻟﻤﺪاﺋﺢ
اﻟﺒﺤﺮ") ،(1984و"أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ")1992و"ﻻ ﺗﻌﺘﺬر ﻋﻤﺎ
ﻓﻌﻠﺖ")،(2004وﺳﻮاﻫﺎ _ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ وﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،واﻟﻨﻜﺒﺎت ،واﻟﻨﻜﺴﺎت ،وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ
رﺣﻼت وﻫﺠﺮات ،وﻓﻘﺪ اﻷﺣﺒﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﺛﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪة أوﺳﻠﻮ ﻣﻊ ﻣﻐﺘﺼﺐ اﻟﻤﻜﺎن وﺻﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﻔﻰ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻞ دروﻳﺶ أن ﻳﻄﻮر رؤاه ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ وﻗﺮاءﺗﻪ ﻗﺮاءة ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أزﻣﺘﻪ
اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻓﻨﻴﺔ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻳﻘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻳﺘﻮﺟﻬﺎ إﺧﺮاج اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت .1982
وﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ"ﺣﺼﺎر ﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ") ،(1984ﻓﻘﺪ ﻫﺰت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻋﻦ ﺑﻴﺮوت ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن وﺣﺼﺎر ﺑﻴﺮوت ،ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺮت ﻓﻲ
وﻋﻴﻪ وﻻوﻋﻴﻪ رﺣﻼت اﻟﺘﻴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻛﻞ اﻟﺨﺮوﺟﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﺣﻴﻔﺎ وﻳﺎﻓﺎ واﻟﺒﺮوة
ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ ،وﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﺨﺮوج اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎم  ،1967ﺑﻞ
ذﻛّﺮه ذﻟﻚ ﺑﺄﻗﺪم اﻟﺮﺣﻼت واﻟﺨﺮوﺟﺎت ﺑﺪءاً ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة "ﻛﺮﻳﺖ" ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪا ذﻟﻚ
ﻟﺪروﻳﺶ وﻛﺄﻧﻪ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻘﺎء اﻟﺒﺤﺎر ﻗﺒﻞ آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ )ﻛﺮﻳﺖ( ﻣﻊ ﻟﻘﺎء اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻴﻮم.
ﻳﻘﻮل دروﻳﺶ ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ اﻷﺳﻰ اﻟﺬي أﻟﻢ ﺑﻪ ":رأﻳﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ أوﻟﻴﺲ أﺣﺪ أﺣﻔﺎده
اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻋﺎدت ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﻰء اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻳﺖ ،ﻫﺰﺗﻨﻲ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺠﺎرﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻴﻪ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﺷﺎﻃﺌﺎً ﻋﺮﺑﻴﺎً ،ﻓﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻷول ...اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺮاح واﻟﺸﻌﺮ أﻳﻀﺎً ،وﻻ أﻋﺮف ﻣﺘﻰ ﻳﺮﺳﻮ ﻫﺬا اﻟﺘﺎﺋﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟ وﻻ أﻋﺮف إن ﻛﺎن ﺟﺮﺣﻪ
380
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ﺳﻴﻠﺪ "ﺑﻴﺮوﺗﺎً" أﺧﺮى ،أو ﻗﺪﺳﺎً أﺧﺮى ،وﻟﻜﻨﻲ أﻋﺮف أن ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ رﺣﻼت اﻟﺒﺤﺚ
14
اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺣﺮ ،وﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ آﺧﺮ".
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ إﺧﺮاج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻫﺰت ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
اﻗﺘﻠﻌﻮا ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ ﻋﺎم  ،1948ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻔﻜّﺮ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ":ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻻ وﺗﺴﺎءل ﻓﻲ
ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  :1982أي داﻓﻊ ﺧﻔﻲ دﻓﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن اﻗﺘﻠﻌﺖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم
 1948ﻷن ﺗﻮاﺻﻞ ﻃﺮدﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﻛﺄن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ
15
ﻗﺼﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻻﺳﺘﻼب واﻟﻀﻴﺎع".
ﻓﻤﻦ ﺑﻴﺮوت إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر أﺛﻴﻨﺎ ﻳﻌﻠﻦ دروﻳﺶ ﻋﻦ رﺣﻴﻠﻪ وﺗﻴﻪ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺬﻻن
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻞ واﻟﻐﺎزي اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﻧﺎ
16
ﺑ ـ"اﻟﻨﺤﻦ".
"ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻋﺎدات
وإﻧﻲ راﺣﻞ
أﻣﺸﻲ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺘﻄﺮدﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻄﺎط
ﻛﻢ أﻟﺞ اﻟﻤﺮاﻳﺎ
ﻛﻢ أﻛﺴﺮﻫﺎ
ﻓﺘﻜﺴﺮﻧﻲ
أرى ﻓﻴﻤﺎ أرى دوﻻً ﺗﻮزع ﻛﺎﻟﻬﺪاﻳﺎ
وأرى اﻟﺴﺒﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺮوب اﻟﺴﺒﻲ ﺗﻔﺘﺮس اﻟﺴﺒﺎﻳﺎ".

17

ﻫﻜﺬا ﺑﺪأ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ،أو رﺣﻠﺔ اﻟﺘﻴﻪ إن ﺷﺌﺖ ،ﻓﻲ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺨﺬﻻن ﻣﻦ أﻣﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﺤﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺐ واﺣﺪة ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ،ﻳﻘﻮل:
"ﻻ اﻟﺤﺐ ﻧﺎداﻧﻲ
وﻻ اﻟﺼﻔﺼﺎف أﻏﺮاﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻴﻞ ﻛﻲ أﻏﻔﻮ
وﻻ ﺟﺴﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﻮس ﻣﺰﻗﻨﻲ ﺷﻈﺎﻳﺎ
.........
ﻻ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ أﻣﺸﻲ إﻟﻰ أﺳﺮارﻫﺎ
ﻓﺄرى اﻟﻔﺮاغ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺻﺎﻓﺤﺘﻬﺎ
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ﻗﻄﻮس

ﺷﻘﱠﺖ ﻳﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﺑﻞ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻓﻮر وﻓﻲ زﻻزلُ
ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻋﺎدات وإﻧﻲ راﺣﻞ"
وﻻ ﻳﻨﺴﻰ دروﻳﺶ ﻫﻨﺎ أن ﻳﻌﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺎق ﻓﻲ ﺣﻠﺐ وﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﻮه ﻣﺤﺎﺻﺮاً:
"واﻟﻘﺮﻣﻄﻲ أﻧﺎ .وﻟﻜﻦ اﻟﺮﻓﺎق ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﺣﻠﺐٍ
أﺿﺎﻋﻮﻧﻲ وﺿﺎﻋﻮا
واﻟﺮوم ﺣﻮل اﻟﻀﺎد ﻳﻨﺘﺸﺮون
واﻟﻔﻘﺮاء ﺗﺤﺖ اﻟﻀﺎد ﻳﻨﺘﺤﺒﻮن
واﻷﺿﺪاد ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﺷﺮاع واﺣﺪ
وأﻧﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ .وأﻧﺎ اﻟﺤﺼﺎر .أﻧﺎ اﻟﻘﻼع
أﻧﺎ ﻣﺎ أرﻳﺪ وﻻ أرﻳﺪ
أﻧﺎ اﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﻀﻴﺎع."

18

وﻳﻌﺒﺮ دروﻳﺶ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ "اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺮة ﻓﻲ ﻳﻘﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻜﺮان ﻟﻨﺼﺮة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ أو اﻟﻤﺨْﺮﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت ،ﻗﺎﺋﻼً:
ﻛﻞﱡ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻞ_ أﻧﺎ
ﻛﻞﱡ ﻧﺎي ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻞ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ:
ﻣﻨﺎدٍ وﻣﻨﺎدى ﻻ ﻳﻨﺎدﻳﻪ_ أﻧﺎ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﻳﺤﺘﻠﻪ اﻟﻈﻞ ﻫﻨﺎ
ﻛﻞﱡ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻗﺒﻠﺔً ﻋﺎﺑﺮةً
ﺗﺴﺮق روﺣﻲ ..وﺧﻄﺎي
ﻛﻞ ﻃﻴﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﻳﺄﻛﻞ ﺧﺒﺰي ﻣﻦ ﺟﺮوﺣﻲ
وﻳﻐﻨﻲ ﻟﺴﻮاي
....................
ﻛﻞ أرض أﺗﻤﻨﺎﻫﺎ ﺳﺮﻳﺮاً
ﺗﺘﺪﻟّﻰ ﻣﺸﻨﻘﺔ!
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ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺮز اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺠﺎﺋﻌﻲ ﻟﻺﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺼﺎر ،وﺑﺪأ دروﻳﺶ واﺿﺤﺎً ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘ ﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻌﻤﻖ اﻟﺬي وﺟﺪﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻳﺆﺻﻞ ﻟﻬﺬا اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ واﻗﻌﻴﺔ وﻣﻌﻴﺸﺔ ﻋﺎﻳﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻣﻊ ﺛﻮرﺗﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎر اﺳﺘﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ،واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه ﻳﺘﻔﺮج) ،ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺟﺔ(
ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮوت .وﻟﻌﻞ ﻓﺠﺎﺋﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪه ﻣﻦ ﺗﻐﻮل اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ،
وﺻﻤﺖ اﻷﺧﻮة وأﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺼﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻨﻲ:
ﻟﻴﺖ اﻟﻔﺘﻰ ﺣﺠﺮ
ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﺣﺠﺮ
.........
ﺛﻢ ﻳﺘﺴﺎءل دروﻳﺶ ﺑﺤﺮﻗﺔ وأﻟﻢ:
أﻛﻠﻤﺎ ذﺑﻠﺖ ﺧﺒﻴﺰةٌ وﺑﻜﻰ
ﻃﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻦ،أﺻﺎﺑﻨﻲ ﻣﺮض
أو ﺻﺤﺖ ﻳﺎ وﻃﻨﻲ!
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وﻳﻌﺮج دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮا ﻣﺬﻛّﺮا ﺑﻤﺤﻨﺘﻬﺎ ،وﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻴﻘﻮل:
ﺻﺒﺮا ﺗﻐﻨﻲ ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺤﺮب اﻷﺧﻴﺮة:
ﻟﻢ ﺗﺮﺣﻠﻮن
وﺗﻌﻠّﻘﻮن ﻣﺴﺎءﻛﻢ
ﻓﻮق اﻟﻤﺨﻴﻢ واﻟﻨﺸﻴﺪ؟
ﺛﻢ ﻳﺘﺴﺎءل ﺑﺤﺮﻗﺔ:
"ﻛﻢ ﻣﺮة ﺳﺘﺴﺎﻓﺮون
واﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺴﺎﻓﺮون
وﻷي ﺣﻠﻢ؟
وإذا رﺟﻌﺘﻢ ذات ﻳﻮم
ﻓﻸي ﻣﻨﻔﻰ ﺗﺮﺟﻌﻮن
ﻷي ﻣﻨﻔﻰ ﺗﺮﺟﻌﻮن؟
..................
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ﻗﻄﻮس

رﺣﻠﻮا وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا
ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﻮدة
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﻣﻨﻔﻰ
ﻷﻗﻮل :ﻟﻲ وﻃﻦ
اﻟﻠﻪ ،ﻳﺎ زﻣﻦ!..
ﺻﺒﺮا – ﺗﻨﺎم .وﺧﻨﺠﺮ اﻟﻔﺎﺷﻲ ﻳﺼﺤﻮ")21 .ﻧﻔﺴﻪ ،ﺻﺺ.(157-153:
وﻗﺪ ﻻزﻣﺖ دروﻳﺸﺎً ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ " ورد أﻗﻞ" ،ﻟﻴﺘﺴﺎءل ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
رﺟﺎل اﻟﺠﻤﺎرك:
" ﻣﻄﺎر أﺛﻴﻨﺎ ﻳﻮزﻋﻨﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎرات
 ...ﻗﺎل رﺟﺎل اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺌﺘﻢ؟
أﺟﺒﻨﺎ :ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ
ﻗﺎﻟﻮا :إﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﻤﻀﻮن؟
ﻗﻠﻨﺎ :إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ
ﻗﺎﻟﻮا :وأﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻜﻢ؟
ﻗﺎﻟﺖ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻨﺎ :ﺑﻘْﺠﺘﻲ ﻗﺮﻳﺘﻲ".
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وﺣﻴﻦ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ إﺣﺴﺎس دروﻳﺶ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ أو "ﺑﻔﻘﺪان اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،"وﻫﻮ
ﻳﺮى رﻓﺎق اﻟﻨﻀﺎل ﻳﻌﺪون ﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أوﺳﻠﻮ ﻣﻊ ﻣﻐﺘﺼﺐ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺷﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ " أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎً ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ" .ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ﺑﺪءاً ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎً
ﻗﺮآﻧﻴﺎً أو ﻳﺤﺪث ﺗﻨﺎﺻﺎً ﻣﻊ اﻵﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻴﺮﻣﺰ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﻣﺰ اﻟﺨﺪﻳﻌﺔ :ﺧﺪﻳﻌﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺨﺪﻋﺔ أﺧﻮﺗﻪ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺬﺋﺐ )؟( اﻟﻤﺘﺮﺑﺺ ﺑﻪ .وﻳﻮﺳﻒ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ رﻣﺰ ،ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺬﻟﻴﻞ ،ﻋﺎش ﻣﺸﺮداً ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺣﻞ وﺟﺪ ذﺋﺒﺎ )اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ( ،وﻫﻮ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻷﻧﻪ رأى ﺣﻠﻤﺎً
ﺟﻤﻴﻼً ﻓﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻠﻢ! أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان "ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ" ﻓﻴﻮﺣﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻜﺮار
اﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﺣﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )ﻣﻊ أوﺳﻠﻮ( ،وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﻗﺪ ﺟﻌﻞ دروﻳﺶ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻗﺼﻴﺪة ﻟﺘﺘﺴﺎوى ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎً ،وﻟﺘﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﻮاﻧﺎت ،ﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ،أﻏﻨﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺰف ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﺗﻨﻬﻲ اﻟﻤﻌﺰوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻮﻧﻬﺎ ،ﻋﻦ ذﻛﺎء وﻣﻬﺎرة،
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ﺑ ـ"اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت" .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن اﻷﺣ ﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺠﺎرف
ﺑﻔﻘﺪان اﻟﻤﻜﺎن ،وﻓﻘﺪان اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻨﺎ ،واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ
اﻟﻤﻔﺎﺟﻰء ،وﻗﻄﻊ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺬور ،ﺑﻞ وﻗﻄﻊ اﻷﻳﺎم ،وﻋﺪ اﻟﻀﻠﻮع اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،اﺳﺘﻌﺪاداً
23
ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻴﻪ.
وﻗﺪ ﺿﻢ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻴﻦ دﻓﺘﻴﻪ ﺳﺖ ﻋﺸﺮة ﻗﺼﻴﺪة،إﺣﺪى ﻋﺸﺮة أﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ رﻗﻤﺎ
وﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻓﺮﻋﻴﺎً ،وﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻗﺼﻴﺪة ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻮ )أﺣﺪ ﻋﺸﺮ
ﻛﻮﻛﺒﺎ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،(وﻗﺪ رﻗﻤﻬﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ رﻗﻢ ) (Iواﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
) .(XIوﻟﻌﻞ اﺳﺘﻌﺮاض ﺑ ﻌﺾ ﻋﻨﻮاﻧﺎﺗﻬﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻳﻘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ.
وﺳﻮف ﻧﺘﺘﺒﻊ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﻮاﻧﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﺑﻌﺪ رﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة .ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان اﻷول وﻫﻮ ﻋﺘﺒﺔ
داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ،ﻳﺸﻴﺮ أو ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎء أﺧﻴﺮ .وإذا
ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻨﺠﺲ ﻧﺒﺾ ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﻮاﻧﺎﺗﻪ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ واﺟﺪون ﻣﺼﺪاق اﻟﻌﻨﻮان
ﻣﺎﺛﻼً ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ اﻟﻤﺆﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ،ﻣﻜﺘﻔﻴﻦ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
 :Iﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض
"ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض ﻧﻘﻄﻊ أﻳﺎﻣﻨﺎ
ﻋﻦ ﺷﺠﻴﺮاﺗﻨﺎ ،وﻧﻌﺪ اﻟﻀﻠﻮع اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ
واﻟﻀﻠﻮع اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ...ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء اﻷﺧﻴﺮ
ﻻ ﻧﻮدع ﺷﻴﺌﺎ ،وﻻ ﻧﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻲ ﻧﻨﺘﻬﻲ".
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وﺑﺈزاء ﻫﺬا اﻟﺘﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻫﻠﻪ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻔﺎﺗﺤﻮن إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ﻟﻴﺸﺮﺑﻮا اﻟﺸﺎي ﺳﺎﺧﻨﺎً،
وﻳﺄﻛﻠﻮا ﺧﻴﺮاﺗﻨﺎ ﻃﺎزﺟﺔ ،وﻳﻨﺎﻣﻮا ﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻨﺎ:
"ﺷﺎﻳﻨﺎ أﺧﻀﺮ ﺳﺎﺧﻦ ﻓﺎﺷﺮﺑﻮه
واﻷﺳﺮة ﺧﻀﺮاء ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻷرز ،ﻓﺎﺳﺘﺴﻠﻤﻮا ﻟﻠﻨﻌﺎس
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وﻧﺎﻣﻮا ﻋﻠﻰ رﻳﺶ أﺣﻼﻣﻨﺎ".
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 :IIﻛﻴﻒ أﻛﺘﺐ ﻓﻮق اﻟﺴﺤﺎب؟
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺘﻌﻤﻖ إﺣﺴﺎس اﻟﻤﻨﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮدة ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﺳﻴﻜﺘﺐ وﺻﻴﺔ
ﻷﻫﻠﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪرك ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺄﺳﺎة ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺘﺸﻒ أن أﻫﻠﻪ ﻳﺨﻮﻧﻮن أﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺮوب اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺢ:
"ﻛﻴﻒ أﻛﺘﺐ ﻓﻮق اﻟﺴﺤﺎب وﺻﻴﺔ أﻫﻠﻲ؟ وأﻫﻠﻲ
385
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻗﻄﻮس

ﻳﺘﺮﻛﻮن اﻟﺰﻣﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﻛﻮن ﻣﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت ،وأﻫﻠﻲ
ﻛﻠﻤﺎ ﺷﻴﺪوا ﻗﻠﻌﺔ ﻫﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻓﻌﻮا ﻓﻮﻗﻬﺎ
ﺧﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ أول اﻟﻨﺨﻞ .أﻫﻠﻲ ﻳﺨﻮﻧﻮن أﻫﻠﻲ
ﻓﻲ ﺣﺮوب اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺢ .ﻟﻜﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﻦ ذﻫﺐ".
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وﻟﻌﻞ ﺗﻜﺮار أﻫﻠﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻳﺸﻲ ﺑﻤﺪى إﺣﺴﺎس اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺣﺘﻰ "ﻣﻦ أﻫﻠﻪ" ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻴﺮ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ،وﻫﻲ رﻣﺰ اﻷرض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﻦ ذﻫﺐ وﻣﻦ
ﺣﺮﻳﺮ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻄﺮز ﺑﺎﻟﻠﻮز ،وﻣﻦ ﻓﻀﺔ اﻟﺪﻣﻊ ﻓﻲ وﺗﺮ اﻟﻌﻮد ،وﺣﻴﻦ ﺗﺼﻴﺮ ﻣﺒﻌﺜﺎً ﻟﻠﺤﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺎدة.
 :VIIIﻛﻦ ﻟﺠﻴﺘﺎرﺗﻲ وﺗﺮاً أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻨﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أو اﻟﻼﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ زﻣﻦ اﻧﺪﺣﺮت ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎرات
ﻟﻴﻄﻞ ﻋﻬﺪ اﻟﻬﺰاﺋﻢ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﺗﺤﺖ راﻳﺎت "ﻛﻮﻟﻤﺒﺲ"؛ إﻧﻪ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻐﻮل
وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻐﻮل آﺧﺮون ﻳﻬﻠﻜﻮن اﻟﺰرع واﻟﻀﺮع .وأي ﺷﻲء أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﺎء وﺗﺮاً
ﻟﺠﻴﺘﺎرة اﻟﻐﺮﻳﺐ؟! ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻴﺘﺎرة ﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻌﺰف ﻋﻠﻰ أوﺟﺎع اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺠﻮاﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ وﺗﻬﺪم ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ إﻧﻘﺎذ ﻣﺎﺿﻴﻪ اﻟﻤﺠﻴﺪ:
"ﻣﻦ أﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟
ﻟﻲ ﺻﺨﺮة
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻤﻲ ﻓﻮق ﻫﻀﺎب ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ
واﻧﻘﻀﻰ ..ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﺗﺸﻴﻌﻨﻲ ﺧﻠﻒ ﺳﻮر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻋﺒﺜﺎً ﻳﺴﺘﺪﻳﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻷﻧﻘﺬ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺔ
ﺗﻠﺪ اﻵن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻔﺎي ﻓﻲ وﻓﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ".
 :IXﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ
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أﺣﺒﻚ أﻛﺜﺮ

ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﻤﻨﻔﻲ ﻳﻌﺰف أﻏﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ":ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﺣﺒﻚ أﻛﺜﺮ" ،وﻛﺄن
اﻟﺤﺐ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮدﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﺮﺣﻴﻞ؛ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻛﺒﻴﺮا ًﻛﺎن اﻟﺤﺐ أﻛﺒﺮ.وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻗﺪ
ﻓﺮض ﻋﻠﻰ دروﻳﺶ وأﺑﻨﺎء ﺟﻠﺪﺗﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن وﻧﻴﻒ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻣﻴﺴﻤﺎً ﻟﻪ وﻟﻬﻢ ،وﺣﺘﻰ ﻏﺪا ﺗﺮك
اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻐﻨﺎء واﻟﻐﻨﺎء وﺣﺪه ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ
اﻟﻘﻠﺐ:
"ﺧﻔّﺖ اﻷرض إذ ودﻋﺖ أرﺿﻬﺎ.ﺧﻔﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت
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ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﺧﻔﺖ ﻋﻠﻰ درج اﻟﻠﻴﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﺛﻘﻴﻞ
ﻓﺎﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺣﻮل ﺑﻴﺘﻚ ﻳﻌﻮي وﻳﺒﻜﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺠﻤﻴﻞ
ﻟﻴﺲ ﻟﻲ وﻃﻦ ﻏﻴﺮه ،ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ أﺣﺒﻚ أﻛﺜﺮ".
 :Xﻻ أرﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ
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ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺎﺷﺮة وﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻳﺼﺒﻮ اﻟﻐﺮﻳﺐ إﻟﻰ أول اﻟﺤﺐ وﻗﻄﻔﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺑﻘﻰ؛
وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻧﻮ ﻟﻐﺮﻧﺎﻃﺘﻪ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ،أو ﻟﺤﻴﻔﺎﺋﻪ وﻛﺮﻣﻠﻪ ،وﻳﺒﺪو ﻋﺎﺷﻘﺎً ﻋﺬرﻳﺎً ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺸﻖ
اﻟﻔﻄﺮي ﻟﻜﻞ أرض ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﺻﺪﻗﻬﺎ ،وﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺳﻤﻮﻫﺎ
29
وﻧﻘﺎءﻫﺎ.
 :XIاﻟﻜﻤﻨﺠﺎت
وﻳﺘﻮج دروﻳﺶ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺑﻘﺼﻴﺪة وﺳﻤﻬﺎ ﺑ ـ "اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت" ﻟﻴﺸﻲ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل
ﻓﺠﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ .واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮره ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺎﻃﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ
اﻟﻜﻤﻨﺠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ آﻻت اﻟﻌﺰف اﻟﻮﺗﺮﻳﺔ ذات اﻟﻘﻮس،اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻫﻲ
ﻣﻄﻮرة ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎﺑﺔ ذات اﻟﻮﺗﺮ ا ﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻴﻼد ،وﻗﺪ
أﺧﺬوا ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ذات أرﺑﻌﺔ أوﺗﺎر ،وﻋﻤﺖ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ .وﻣﻦ أﻫﻢ
ﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ آﻟﺔ ﻟﻬﺎ أﻣﺰﺟﺔ اﻟﺒﺸﺮ ،ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎزف ﺑﻬﺎ ،وﺗﻜﺸﻒ أﺳﺮار ﻋﻮاﻃﻔﻪ ،وﺗﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ
أﻗﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات وأﺿﻌﻒ اﻻﻧ ﻔﻌﺎﻻت،ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻌﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﺰﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪره ﻓﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ أوﺗﺎرﻫﺎ ﺿﺮﺑﺎت
ﻗﻠﺒﻪ30 .وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت ﻟﺘﻌﺰف آﺧﺮ ﻟﺤﻦ ﺟﻨﺎﺋﺰي ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻴﺚ
ﻳﻘﻮل:
"اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت ﺗﺒﻜﻲ ﻣﻊ اﻟﻐﺠﺮ اﻟﺬاﻫﺒﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ
اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ
اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﺿﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﻌﻮد
اﻟﻜﻤﻨﺠﺎت ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ وﻃﻦ ﺿﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد".
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ﻫﻨﺎ أﻳﻘﻨﺖ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة أن اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ رام اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺧﺪﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺣﻴﻦ ﺳﺌﻞ
دروﻳﺶ:ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ وﻃﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أم أن وﻃﻨﻚ اﺳﺘﺤﺎل ﺑﻘﻌﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻚ وﺷﻌﺮك وذاﻛﺮﺗﻚ؟ أﺟﺎب :ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ﻋﺸﺖُ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻋﺸﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .وﺻﺮت ﻻﺟﺌﺎً ﻓﻲ ﺑﻼدي وﺧﺎرﺟﻬﺎ .وﻋﺸﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ .اﻟﺴﺠﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻨﻔﻰ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﺎوﻟﺖُ أن أﺣﺮر ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت .وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺣﺎوﻟﺖُ أن أﺣﻘّﻖ
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ﻗﻄﻮس

ﻋﻮدﺗﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت .ﺻﺎرت اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻃﺮﻳﻘﺎً وﺟﺴﺮاً ،ورﺑﻤﺎ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ .وﺣﻴﻦ ﻋﺪتُ ،ﻣﺠﺎزاً ،ﻛﺎن
اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎر ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﻟﺸﻌﺮي ،ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن
32
ﻛﺬﻟﻚ واﻗﻌﻴﺎً.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻓَـــﻠْﺴــﻔَﺔ ُاﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻫﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻓﻴﻬﺎ دروﻳﺶ ﻳﻔﻠْﺴِﻒ اﻟﻤﻨﻔﻰ أو
ﻳﻤﻔْﻬﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ إدراك اﻟﺬات ،ﻣﺤﻠّﻘﺎً ﻓﻲ اﻷﻓﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺮﺣﺐ ،وﻫﻮ ﻳﺠﺪل ﺷﻌﺮه ﺑﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺷﻌﺒﻪ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻨﺴﻰ دور اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻫﻮﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﺮزح ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل
وﻳﺤﺎرب ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺘﻪ .وﻣﻔﺘﺎح ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺴﺎؤل ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﻮﺟﻊ:
"ﻣﻦ أﻧﺎ دون ﻣﻨﻔﻰ؟!"
ﺳﺆال ﺟﺪﻟﻲ ﻳﻜﺜّﻒ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻲ اﻟﺬي أدرك ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎﺋﺮ ﻣﺤﺰﻧﺔ،
وﺗﻴﻪ دﻫﺎﻟﻴﺰ ﻣﻌﺘﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض ،ﺿﺂﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﻔﻲ ،ﻓﻌﺎد ﻳﻘﺎرب
اﻟﻮﺿﻌﻴﻦ :وﺿﻊ اﻟﻤﻨﻔﻰ وﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ،إذا ﺟﺎز أن ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ،
وأﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﻜّﻠﻪ ﻣﻦ وﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻲ ،وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻘﺪراﺗﻪ وﻣﻠﻜﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ؛ ﻓﻘﺪ وﻋﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ
33
اﻷﻗﻞ ،ﺑﻞ أﻛﺜﺮ.
وﻫﻮ ﺗﺴﺎؤل ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻲ وﻏﺮﺑﺘﻪ ،ووﻋﻲ اﻟﺬات؛ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ .وﻗﺪ ﺑﺮزت ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺒﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ دروﻳﺶ .ﻓﻔﻲ "ﺳﺮﻳﺮ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ" ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﺗﺮﻛﺰ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﺸﻔﻴﻪ ﻣﻦ
ﺟﺮاح ﻏﺮﺑﺘﻪ وﻣﻨﻔﺎه ،وﻣﻦ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻮﺣﺸﺔ ﻓﻲ دﻳﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى .ﻓﺜﻤﺔ ﻏﺮﺑﺔ وﺷﻌﻮر
ﺑﻌﺪم ﺛﺒﺎت اﻷرض ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ،وإدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺬات ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ دون
34
ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﻮﺟﻮد.
ﻟﻜﺄﻧﻪ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻷﺑﺪي اﻟﺬي أدﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ وﻫﻮ ﻣﺼﺎب ﺑﺠﺮح ﻧﺎزف ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ؛ ﻟﺬا ﺟﺎءت
ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻪ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ "أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ"،ﻫﻜﺬا:
"ﻣﻦ أﻧﺎ دون ﻣﻨﻔﻰ؟"
ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ اﻟﻨﻬﺮ ،ﻛﺎﻟﻨﻬﺮ ...ﻳﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﻤﺎء.
ﻻ ﺷﻲءَ ﻳﺮﺟﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪي إﻟﻰ ﻧﺨﻠﺘﻲ :ﻻ اﻟﺴﻼم وﻻ اﻟﺤﺮب.
ﻻ ﺷﻲءَ ﻳﺪﺧﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ .ﻻ ﺷﻲء...
ﻻ ﺷﻲءَ ﻳﻮﻣﺾ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺠﺰر واﻟﻤﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﺟﻠﺔ واﻟﻨﻴﻞ.
ﻻ ﺷﻲءَ ﻳﻨﺰﻟﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺐ ﻓﺮﻋﻮن.
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ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ

ﻻ ﺷﻲءَ ﻳﺤﻤﻠﻨﻲ أو ﻳﺤﻤﻠﻨﻲ ﻓﻜﺮة :ﻻ اﻟﺤﻨﻴﻦ وﻻ اﻟﻮﻋﺪ .ﻣﺎذا ﺳﺄﻓﻌﻞ؟
ﻣﺎذا ﺳﺄﻓﻌﻞ ﻣﻦ دون ﻣﻨﻔﻰ ،وﻟﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺤﺪق ﻓﻲ اﻟﻤﺎء؟".

35

ﺗﻜﺜﻒ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﻮﻫﺮ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻳﻘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻲ ﺑﺄن رﺣﻠﺔ اﻟﻐﺮﻳﺐ وﺗﻴﻬﻪ ﻗﺪ
ﻃﺒﻌﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻔﻲ :إن ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻗﺪ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺆرة اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻞ واﻟﻬﺠﺮة ،واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ،
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﻠﺘﻔﺖ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻧﻲ
واﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻬﺠﺮ ﻣﻦ وﻃﻨﻪ ،ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻴﺎق
اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺎﻟﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ ،ﻫﺠﺮة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻜﺴﻬﺎ " ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﺈن ﺻﻮرة اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺷﺪﻳﺪة اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻷﻧﻚ ﺗﺪرك ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻨﻔﻰ .إذا ﻓﻜﺮت ﺑﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﻮرة ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻘﻮة ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ :ﻟﻜﻦ إذا ﻓﻜﺮت ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻔﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻮد ،وﻳﺠﺪ ﺑﻴﺘﺎً ،ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻻ أﻗﺼﺪه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق.
إذا ﻓﻜﺮت ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ﻛﺤﺎﻟﺔ داﺋﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﺤﺮﻓﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺒﺪو واﻋﺪاً رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺘﻪ.
وﻫﻮ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻌﻮراً ﻣﺘﻮاﺻﻼً ﺑﺎﻻﻧﺸﻘﺎق ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق ،واﻟﺤﻨﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻢ
إﻟﻰ ﻣﺎض وأرض وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ .إن اﻟﻤﻨﻔﻰ
ﻫﻮ" ذﻟﻚ اﻟﺼﺪع اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﺷﻔﺎؤه وﻳﻔﺼﻞ ﺑﺼﻮرة ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮء وﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺬات
36
وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ :إن اﻟﺤﺰن اﻟﺠﻮﻫﺮي اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻔﻰ ،رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎج ﺷﺮط ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﺪد ،وأﺛﺮاً ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﺪ وﺻﺪع اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺎز ﻟﻠﻔﻘﺪ واﻟﺨﺴﺎرة ،إﻟﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ
اﻟﻼﻋﻮدة ،ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺸﻌﺮﻳﺎت اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﺗﻄﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻤﻨﻔﻴﻮن ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻴﻌﻴﺪوا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ
37
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻇﺎﻓﺮة أو أﻣﺔ ﺣﻴﺔ".
وﻳﺼﻒ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺗﻤﺜﻴﻼت اﻟﻤﺜﻘﻒ" اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺼﺎﺋﺮ إﺛﺎرة
ﻟﻠﺤﺰن" ،ﻣﻘﺎرﻧﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻗﺎﺋﻼً إن اﻟﻨﻔﻲ
واﻟﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﺎً ﻣﺮوﻋﺎً ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﻔﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮد
38
اﻟﺬي ﻻ ﻫﺪف ﻟﻪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ اﻟﻤﺮء.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓَﻠْﺴﻔَﺘِﻪِ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﺘﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺴﺆال ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻓَﻠﺴﻔﺘﻪ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،وﻫﻮ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓﻴﻘﻮل" :اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻌﻠّﻤﻨﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻠّﻤﻨﻲ
39
اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ!".
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و ﻟﻌﻞ ﻃﻮل اﻟﺮﺣﻠﺔ ،رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﻤﺮﻣﻮز ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ دروﻳﺶ ﺑﻄﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻣﺘﺪادﻫﺎ ،وﻟّﺪ
ﻟﺪﻳﻪ اﺧﺘﻼل اﻟﺮﺿﻰ ،وﻫﻮ أﺳﺎس رؤﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻓﻠْﺴﻔَﺖْ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻛــ"ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ/اﻟﺒﻴﺖ ،اﻟﺴﻔﺮ/اﻟﻮﺻﻮل"؛ ﻓﻘﺪ ﺻﻴﺮ دروﻳﺶ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬات
واِﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻪ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ﺑ ـ"اﻟﻬﺪد" .ﻓﻔﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻬﺪﻫﺪ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ رﻣﺰاً ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ )اﻟﺒﺮﻳﺪ( ،وإﺷﺎرة ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان )اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ( ،ﻳﻘﻮل:
"ﻟﻢ ﻧَﻘْﺘَﺮب ﻣﻦ أرض ﻧﺠﻤﺘﻨﺎ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺑﻌﺪ .ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻣﻦ ﺧُﺮم إﺑﺮﺗﻨﺎ ﻟﻨﻐْﺰلَ ﻟﻠﻔﻀﺎء ﻋﺒﺎءَةَ اﻷﻓﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
أﺳﺮى ،وﻟﻮ ﻗَﻔَﺰت ﺳﻨﺎﺑﻠُﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮار واﻧﺒﺜﻖ اﻟﺴﻨﻮﻧﻮ
ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻧﺎ اﻟﻤﻜﺴﻮر ،أﺳﺮى ﻣﺎ ﻧﺤﺐ وﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ وﻣﺎ ﻧﻜﻮن...
ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻨﺎ ﻫﺪﻫﺪاً ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ زﻳﺘﻮﻧﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﺮﻳﺪه.
وﺑﺨﺼﻮص ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ،ﻳﺴﺄل دروﻳﺶ اﻟﻬﺪﻫﺪﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮوح اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ:
"وإﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻄﻴﺮ؟ ﻗﺎل اﻟﻬﺪﻫﺪ اﻟﺴﻜﺮان:ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ اﻟﻤﺪى".

40

وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﺒﺮ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﺎرﻗﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ
ﻟﻬﺎ ﺟﻮاﺑﺎً:
" ...ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﺧﻂٌ واﺿﺢ
ﻟﻠﺘﻴﻪ .ﻛﻢ ﺳﻨﺔً ﺳﻨﺮﻓﻊ ﻟﻠﻐﻤﻮض اﻟﻌﺬب ﻣﻮﺗﺎﻧﺎ ﻣﺮاﻳﺎ؟
ﻛﻢ ﻣﺮة ﺳﻨﺤﻤﻞ اﻟﺠﺮﺣﻰ ﺟﺒﺎل اﻟﻤﻠﺢ ﻛﻲ ﻧﺠﺪ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ؟
.................................................
ﻛﻢ ﻟﻮﺣﺎً ﺳﻨﻨﺴﻰ؟
ﻛﻢ ﻧﺒﻴﻴﺎً ﺳﻮف ﻧﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻇﻬﻴﺮﺗﻨﺎ؟
وﻛﻢ ﺷﻌﺒﺎً ﺳﻨﺸﺒﻪ ﻛﻲ ﻧﻜﻮن_
ﻗﺒﻴﻠﺔً؟".

41

ﺛﻢ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ )وﻫﻮ ﻳﺮﻣﺰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻳﺒﺘﻐﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺤﻖ /اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ( ،وﻳﺴﺘﻌﺠﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻘﻮل:
"واﻟﻠﻪ أﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻪ .ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮون
390

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol20/iss2/1

????: The Hermeneutics of Exile: A Perusal of the Vision Exile in Mahmo

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ

ﻻ ﻳﺮﺟﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع ﻟﻜﻲ ﻳﻀﻴﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﻀﻴﺎع .وﻳﻌﺮﻓﻮن
أن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞْ
................................................
ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻃﺮﻗﻲ إﻟﻰ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ،ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻃﺮق اﻟﺸﻌﻮب-
إﻟﻰ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ..........................
ﻟﻢ ﺗﺒﻖ أرض ﻟﻢ ﻧﻌﻤﺮ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻣﻨﻔﻰ ﻟﺨﻴﻤﺘﻨﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮةْ!

42

ﺛﻢ ﻳﻌﻤﻢ إﺣﺴﺎﺳﻪ اﻟﺠﺎرف ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء:
"ﻣﻨﻔﻰ ﻫﻲ اﻷﺷﻮاق .ﻣﻨﻔﻰ ﺣﺒﻨﺎ .وﻧﺒﻴﺬﻧﺎ ﻣﻨﻔﻰ .وﻣﻨﻔﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﺐ .ﻛﻢ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻤﻜﺎن :ﺗﺤﺠﺮي ﻟﻨﻨﺎم .ﻛﻢ
ﻗﻠﻨﺎ ﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻜﺎن ﺗﺠﺮدي ﻣﻦ زﻳﻨﺔ اﻟﻐﺰوات ﻛﻲ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻜﺎن
واﻟﻼﻣﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن وﻗﺪ ﻧﺄى ﻓﻲ اﻟﺮوح ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ...
ﻣﻨﻔﻰ ﻫﻲ اﻟﺮوح اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺄى ﺑﻨﺎ ﻋﻦ أرﺿﻨﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺒﻴﺐ".

43

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺤﺴﻮس:
)اﻷﺷﺠﺎر ،واﻷرض ،واﻟﻤﻜﺎن( ،واﻟﻤﺠﺮد) :اﻟﺮوح ،واﻟﺸﻌﺮ ،واﻷﺷﻮاق ،وﺳﻮاﻫﺎ( ،واﻟﺸﻜﻮى اﻷﻣﺮ
ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺤﺰن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻜﺎن ،إﻻ أن دروﻳﺸﺎً ﻳﻔﺎﺟﺆﻧﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ اﻟﻤﻜﺎن "رام
اﻟﻠﻪ" ،ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺳﺆال اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎً ﺗﺄﻣﻠﻴﺎً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ رام اﻟﻠﻪ ،دون
أن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوة ،وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻴﻪ؛ﻫﻨﺎ ﺷﻌﺮ ﻟﻮﻫﻠﺔ أﻧﻪ ﻋﻮﻟﻴﺲ اﻟﺬي ﻋﺎد وﻟﻢ
ﻳﺠﺪ ﺑﻴﻨﻴﻠﻮب؛ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻃﻮﻟﻬﺎ ،أﺟﻤﻞ وأﺑﻬﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻢ
اﻟﻮﺻﻮل،أو اﻷﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ؛ آﻳﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻨﺎﻗﺺ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺜﺮي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻞ وﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﻏﻨﻰ وﺛﺮاء .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻤﻘﺖ ﻟﺪى دروﻳﺶ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ،وﺑﻮﺻﻒ اﻟﺒﻴﺖ وﻃﻨﺎً ﺻﻐﻴﺮاً ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮد ،ﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻤﻨﻔﻰ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻨﻔﻰ .وﻫﺬا
ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺠﻮء دروﻳﺶ ﻟﺒﻴﺖ آﺧﺮ ﻳﺤﻤﻲ ذاﻛﺮﺗﻪ ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻞ ،إﻧﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﻘﺼﻴﺪة،
اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎل ﻣﻨﻔﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻮﻃﺪت إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة( ،.وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻗﻮﻟﻪ:
"ﻟﻮ ﻛﻨﺖُ ﻏﻴﺮي ﻻﻧﺘﻤﻴﺖ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ،
ﻓﻠﻦ أﻋﻮد وﻟﻦ ﺗﻌﻮدي .أﻳﻘﻈﻲ اﻟﺠﻴﺘﺎر
ﻛﻲ ﻧﺘﺤﺴﺲ اﻟﻤﺠﻬﻮل واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻮي
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اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ .ﻣﺎ أﻧﺎ إﻻ
ﺧﻄﺎي ،وأﻧﺖ ﺑﻮﺻﻠﺘﻲ وﻫﺎوﻳﺘﻲ ﻣﻌﺎً.

ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻏﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻟﻜﻨﺖُ
أﺧﻔﻴﺖ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔِ ،ﻛﻲ
ﺗﻜﻮن ﻗﺼﻴﺪﺗﻲ ﻣﺎﺋﻴﺔً ،ﺷﻔﺎﻓﺔً ،ﺑﻴﻀﺎء،
ﺗﺠﺮﻳﺪﻳﺔً ،وﺧﻔﻴﻔﺔً...أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮى،
وأﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﻨﺪى ،وﻟﻘﻠﺖُ:

إن ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺪى
ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻏﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻟﻘﻠﺖُ
ﻟﻠﺠﻴﺘﺎر :درﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﺗﺮ إﺿﺎﻓﻲ!
ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺖَ أﺑﻌﺪ ،واﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻴﻪ أﺟﻤﻞُ -
ﻫﻜﺬا ﺳﺘﻘﻮل أﻏﻨﻴﺘﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪةُ -ﻛﻠﻤﺎ
ﻃﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺠﺪد اﻟﻤﻌﻨﻰ،
وﺻﺮت اﺛﻨﻴﻦ :أﻧﺎ...وﻏﻴﺮي!".

44

وﻟﻌﻞّ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "وأﻧﺎ ﺳﻴﺤﻤﻠﻨﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ /وﺳﻮف أﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻲ /إﻟﻰ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺸﻲء
ﺻﻮرﺗﻪ/ﻛﻤﺎ ﻫﻲ /واﺳﻤﻪ اﻷﺻﻠﻲ "/...ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى ﻗﺼﻴﺪة "ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ُﻏﻴﺮي" ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ )ﻻ ﺗﻌﺘﺬر ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ( ،إذ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ،
وﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻲ ،وﺑﺎﻟﻐﻨﺎء إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻌﺪِ ،وﺑﺈﻃﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وإرﺟﺎء اﻟﻐﺪ ﻟﻴﻤﺘﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻫﻜﺬا:
"ﻟﻮ ﻛﻨﺖُ ﻏﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻟﻤﺎ اﻟﺘﻔﺖﱡ
إﻟﻰ اﻟﻮراء ،ﻟﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮة اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ:ﻳﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ أﻳﻘﻈﻲ
اﻟﺠﻴﺘﺎر أﻛﺜﺮ! أرﺟﺌﻲ ﻏﺪﻧﺎ ﻟﻴﻤﺘﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺑﻨﺎ وﻳﺘﺴﻊ اﻟﻔﻀﺎء ﻟﻨﺎ ،ﻓﻨﻨﺠﻮ ﻣﻦ
ﺣﻜﺎﻳﺘﻨﺎ ﻣﻌﺎً :ﻛﻢ أﻧﺖِ أﻧﺖِ ..وﻛﻢ أﻧﺎ
ﻏﻴﺮي أﻣﺎﻣﻚ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ!".
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ﻋﺠﻴﺐ إﺻﺮار دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﺎً ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ /
وﺗﻴﻪ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻴﻪ! وﻟﻌﻞ اﻟﻌﺠﺐ ﻳﺰول إذا ﺗﺬﻛّﺮﻧﺎ أن دروﻳﺸﺎً ﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻪ )اﻟﺒﺮوة( اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءاً ﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﺎد ﻟﺮام اﻟﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ
ﺳﻘﻒ أوﺳﻠﻮ ،اﻟﺬي ﻣﻜّﻦ ﻟﻠﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻀﻢ ﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وزرع ﺟﺪار ﻳﺄﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
أ رض ،وﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻗﺮاﻫﻢ وﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ وﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻓﺼﻼً ﻋﻨﺼﺮﻳﺎً! ﻓﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻣﻦ إﺷﺎرة ،إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪاً
ﺻﻮﻓﻴﺎً ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ ،ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺳﻮخ
واﻻ ﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،وﻣﺎ دام اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﻳﻦ ،ﻓﺈذا وﺻﻞ واﺗﺼﻞ ﻓﻘﺪ
ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﺮ وﺳﻜﻦ  -أدرﻛﻨﺎ أن دروﻳﺸﺎً ﻳﻜﻨّﻲ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪم
)اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ( اﻟﺬي ﻳﺴﻜﺖ ﺟﻮع اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻐﺰى اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺮﺣﻠﺔ أﺟﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻠﻢ وﺣﺴﺐ ،وﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪد اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺣﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺘﺮح اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ اﻷﻟﻢ ،واﻟﺨﻠﻮد
ﻣﻦ اﻟﻌﺪم ،ﺣﻴﺚ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻏﻨﻲ ﺑﺤﻮار اﻟﺮوح ﻣﻊ اﻟﺬات!
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ" :اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻫﻮ ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﻮﺻﻮل ،ﻓﺄﻫﻞ اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ،وأﻫﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﻦ" .وﻗﻴﻞ ":ﻻ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ،أي اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺮدداً ،وﻻ ﻳﺘﺤﻮل ...وﻻ
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ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ".
وﻟﻤﺎ وﺟﺪ دروﻳﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻋﺎد إﻟﻴﻪ ،ورأى أن اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺪاﺋﺮي ﻻ ﻳﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﻠﻢ ﺑﻬﺎ ،ﻋﺎد ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﺛﻨﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻄﺮﻳﻖ،
ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﻮراء/اﻟﻤﻨﻔﻰ( اﻟﺬي ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻬﻮم)اﻷﻣﺎم /اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻮﻃﻦ( ،ﻗﺪ ﻋﺎد
ﻟﻴﻤﺎرس ﺗﻌﻤﻴﻖ )ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻔﻰ/اﻟﻮراء( ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ"ﻻ ﻳﻨﻈﺮون وراءﻫﻢ":
"ﻻ ﻳﻨﻈﺮون وراءﻫﻢ ﻟﻴﻮدﻋﻮا ﻣﻨﻔﻰ،
ﻓﺈن أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣﻨﻔﻰ ،ﻟﻘﺪ أﻟﻔﻮا اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺪاﺋﺮي ،ﻓﻼ أﻣﺎم وﻻ وراء ،وﻻ
ﺷﻤﺎل وﻻ ﺟﻨﻮب".ﻳﻬﺎﺟﺮون" ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎج إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ .ﻳﺘﺮﻛﻮن وﺻﻴﺔً
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣِﺘْﺮ ﻣﻦ ﻓِﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ:
"ﻻ ﺗﺘﺬﻛّﺮوا ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻧﺎ إﻻ اﻟﺤﻴﺎة".

47

393

21

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 20 [2021], Iss. 2, Art. 1

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻗﻄﻮس

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﻤﻨﻔﻰ رؤﻳﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ:
وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﺗﺄﻣﻞ ،وﺣﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع واﻟﻘﺮاءة ﺟﻌﻠﺘﻪ
ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﻌﺮ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺪءاً ،ﻟﻴﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﺣﻮاره ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻠﻐﺔ
أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺜﻴﻔﺎّ ،وﺻﻔﺎءً ،وﺗﻘﺸﻔﺎً ،وإﻳﺤﺎءً؛ ﻟﻐﺔ ﺗﺠﺪل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻠّﻢ "اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ،واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" .ﺗﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أرﻳﻜﺎ ﻣﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ
" ﺗﺠﺮﺑﺔ دروﻳﺶ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ واﻟﺘﺸﺮد ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﻴﻔﺔ وﺣﺴﺐ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ
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اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺰاﺣﻴﻦ".
وﻫﺬه إﺷﺎرة ﻣﻬﻤﺔ إﻟﻰ أن دروﻳﺸﺎً ﺣﺎول ﺗﺨﻄّﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،واﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن
ﻳﻜﻮن اﺑﻨﺎً ﻟﻠﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻴﺰات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ .وﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ اﻷﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮآة اﻵﺧﺮ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن
ﻋﺪواً ،وﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻀﺤﻴﺔ .وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﻗﺎت
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ وﻋﻲ دروﻳﺶ ورؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻪ ،وﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ
ﻳﺠﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ:
 .1ﻗﺼﻴﺪة "ﻃﺒﺎق":
وﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﻲ ﻳﻬﺪي دروﻳﺶ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻃﺒﺎق" إﻟﻰ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻷﺻﻞ ،اﻟﺬي ﻋﺎﻳﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ "ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ" ،ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﻛﺘﺎب
ﻋﻦ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ "إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﺮة ﻓﻜﺮﻳﺔ" ،وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻣﻦ "اﻻﻧﺸﻄﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ" ﻟﻤﻔﻜّﺮ وإﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻌﻴﺪ ،ذي اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻲ اﻟﻮﻋﻲ ،ﺑﻞ ﻣﺘﻀﺎدﺗﻴﻦ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻌﺪاء )ﻣﻔﺎرﻗﺔ
اﻟﻬﻮﻳﺔ(.
ﻳﺠﺮي دروﻳﺶ ﺣﻮاراً اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎً ،ﻓﻴﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﻌﻴﺪاً ﻟﻘﺎءه ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺎً ،وﻣﺘﺴﺎﺋﻼً ﺿﻤﻨﻴﺎًﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،اﻟﺬي ذاع
ﺻﻴﺘﻪ ،واﻧﺘﺸﺮت ﺗﻨﻈﻴﺮاﺗﻪ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺠﻴﺐ دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺳﻌﻴﺪ:
 أﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎكأﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
وﻟﺴﺖُ ﻫﻨﺎك وﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ.
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ﻟﻲ اﺳﻤﺎن ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن وﻳﻔﺘﺮﻗﺎن
وﻟﻲ ﻟﻐﺘﺎن ﻧﺴﻴﺖُ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﻛﻨﺖُ أﺣﻠﻢ
ﻳﻘﻮل ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺼﻜﺮ" :إن وﻋﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻤﺜﻘﻒ وﻧﺎﻗﺪ ﺑﺎﻧﺸﻄﺎر أﻧﺎه ﻣﻜﺎﻧﻴﺎً) :ﻫﻨﺎك وﻫﻨﺎ( ﺗﺴﺘﻠﺰم
ﻓﻲ ﻗﺮاءة دروﻳﺶ ﻧﻔﻲ وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎً )ﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎك وﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ( وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ وﺟﻮد )اﺳﻤﻴﻦ ﻟـﻪ(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﺎء وﻓﺮاق ،وﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ وﺟﻮد )ﻟﻐﺘﻴﻦ ﻟـﻪ( ﻳﺨﺘﻠﻄﺎن ﻓﻲ ﺣﻠﻤﻪ ..ﻟﻐﺔ وﻃﻨﻪ وﻟﻐﺔ ﻣﻨﻔﺎه..
ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،
ووﺟﻮده اﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎً ووﻋﻴﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة.
ﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺸﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﺬوره اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وواﻗﻌﻪ
ﺑﻮﺻﻔﻪ أﻣﺮﻳﻜﻴﺎً ﻳﻜﺘﺐ وﻳﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ...،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺳﻌﻴﺪ ودروﻳﺶ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺳﻌﻴﺪ ":إن اﻟﺤﺰن اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﻬﺬا اﻻﻧﻜﺴﺎر ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ" .أو ﻗﻮﻟﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ
وﺿﻌﻴﺘﻪ ﻛﻤﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ":،ﻟﻘﺪ ﺗﺒﺨﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ وﺣﻴﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً
ﺛﺒﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻣﺘﺪاد اﻷرض....إن ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﺗﻘﻴﺪ وﺗﺤﺒﺲ وﺗﺤﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺟﺰر ﺻﻐﻴﺮة ﺧﺎﺋﻔﺔ ﺿﻤﻦ
49
ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻴﺎف...إﻟﺦ".
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻴﺪ "ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎء اﻷﺧﻴﺮة" ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻌﺮي ﻟﺪروﻳﺶ
ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑ ـ"ﺗﻀﻴﻖ ﺑﻨﺎ اﻷرض" ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ "ورد أﻗﻞ" ،إذ ﻳﺸﻜﻮ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺰان اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ
وآﻻﻣﻬﺎ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼً:
"إﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪود اﻷﺧﻴﺮة؟
أﻳﻦ ﺗﻄﻴﺮ اﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﺑﻌﺪ
اﻟﺴﻤﺎء اﻷﺧﻴﺮة؟".

50

وﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ دروﻳ ﺶ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﻔﻜّﺮ ﺑﻪ أوﻣﻘﻮل ،إﻟﻰ واﻗﻌﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ وإﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻬﺪاة
ﻹدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان "ﻃﺒﺎق".
وﻗﺪ ﺑﺮزت ﻫﺬه "اﻻﺛﻨﻴﻨﻴﺔ " ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
"ﻟﻲ اﺳﻤﺎن ،وﻟﻲ ﻟﻐﺘﺎن ،وﻓﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ،وﻟﻲ ﻣﻨﻔﻴﺎن :داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ"  -وﻫﺬا
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ إﺣﺴﺎس دروﻳﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﻔﻴﻴﻦ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ أوﺳﻠﻮ -ﻳﻘﻮل دروﻳﺶ
ﻣﺠﺴﺪاً ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد ،وذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺤﻮار ،وﻫﻮ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ،رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺴﺆال اﻟﻀﺤﻴﺔ:
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ﻗﻄﻮس

"أﻧﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪد
ﻓﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺘﺠﺪد
ﻟﻜﻨﻨﻲ أﻧﺘﻤﻲ ﻟﺴﺆال اﻟﻀﺤﻴﺔ
 ﻣﻨﻔﻰ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲوﻣﻨﻔﻰ ً ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻓﻤﻦ أﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟
وﻳﺠﻴﺐ دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺳﻌﻴﺪ:
أﻧﺎ ﻣﺎ أﻧﺎ
 ..أﻧﺎ آﺛﻨﺎن ﻓﻲ واﺣﺪٍ
ﺛﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ دروﻳﺶ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻓﻴﻘﻮل:
 واﻟﻬﻮﻳﺔ؟ ﻗﻠْﺖُﻗﺎل :دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺬات
إن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﻮﻻدة
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﺑﺪاع ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻻ وراﺛﺔ ﻣﺎض."

51

ﻓﻬﻮ ﻳﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻮﻻدة ﻣﻦ أﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ؛أي اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وإﺑﺪاﻋﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪد؛ ﺣﻴﺚ ﻟـ"اﻷﻧﺎ" ﻗﻮﻟﻬﺎ وﻟـ"اﻵﺧﺮ"
52
ﻗﻮﻟﻪ ،ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻷﻋﻤﻰ واﺣﺘﻜﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
وﻫﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﺣﺬرة وﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ،وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﻮﻳﺔ واﺣﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﺣﺘﻰ وإن أﺛﺒﺘﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴﺎً وﻣﻌﺮﻓﻴﺎً! ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺎﺑﻪ ﻓﻲ أﻃﺮواﺣﺎﺗﻪ
ﺑﻌﺪواﻧﻴﺔ وﺗﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺘَﺮب .وﻫﻜﺬا ﺗﻈﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﻌﻠﻘﺔ ،واﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺸﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ)اﻧﺸﻄﺎر اﻟﻬﻮﻳﺔ( اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ اﻟﻤﻨﺒﺘﺔ ﻋﻦ ﺟﺬرﻫﺎ ﻫﻨﺎك،
53
واﻟﻨﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﻨﺠﺰة.
"أﻧﺎ ﻣﺎ أﻗﻮل وﻣﺎ ﺳﺄﻛﻮن
ﺳﺄﺻﻨﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ
وأﺧﺘﺎر ﻣﻨﻔﺎي ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻬﻮﻳﺔ".
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وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻣﻠﺤﺎﺣﺎً ﻋﻦ ﺳﺮ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻓﻲ ﺳﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ
"ﻃﺒﺎق"  ،أم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮه اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺮأﻧﺎ ﻧﻤﺎذج ﻣﻨﻪ ،وﻫﻮ ﺳﺆال إﺷﻜﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺳﺆال
اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪروﻳﺶ وﺷﺮﻳﺤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺳﺆال واﺿﺢ ،وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺒﺲ؛ﻷﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
54
ﺳﺆال ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮ)ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻤﻴﻢ( وﻣﺴﺘَﻌﻤﺮ)ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ( وأﺷﻴﺎﻋﻪ !
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺴﺪه ﻓﻲ أﺳﺌﻠﺘﻪ اﻟﺤﺎﺋﺮة واﻟﻤﺘﺸﻜﻜﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.
 .2اﻟﻤﻨﻔﻰ :ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ:
إذا ﻛﺎن ﺳﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة "ﻃﺒﺎق" ﺑﺪا ﻣﻠﺘﺒﺴﺎً ،ﻋﻨﺪ دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن إدوارد ﺳﻌﻴﺪ،
ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻋﻨﺪ دروﻳﺶ؛ﻷﻧﻪ ﺳﺆال ﺻﺮاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻤﺎ ذُﻛﺮ آﻧﻔﺎً! وﻟﻜﻦ دروﻳﺸﺎً
ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ ﺧﻼل إدراك ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻟﻸﻧﺎ ﻋﺒﺮ اﻵﺧﺮ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻹدراك
ﻟﻶﺧﺮ ﻳﻈﻬﺮ دروﻳﺶ ﻓﻜﺮة اﻷﻧﺎ اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﺜﻤﺔ ﻣﺘﺼﺎرﻋﺎن :داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻟﺘﺼﻴﺮ أﻧﺎه
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﺬات وﻧﻔﻴﻬﺎ ،ﺣﺎﻟﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ "أﻧﺎه" أو اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻨﻬﺎ إن ﺷﺌﺖ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ "اﻷﻧﺎ".
وﻗﺪ ﻋﺒﺮ دروﻳﺶ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄرﺟﺢ ﺗﻠﻚ وﻋﻦ ﺷﻌﻮره ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻋﺎد ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ رام
اﻟﻠﻪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ زﻳﺎرة ﻣﺤﺪد ﻟﺘﺸﻴﻴﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮاﺣﻞ إﻣﻴﻞ ﺣﺒﻴﺒﻲ" :ﺷﻌﻮري ﺧﺠﻮل ﺟﺪاً،
وﻟﻐﺘﻲ ﺧﺠﻮﻟﺔ .ﻻ أﺷﻌﺮ ﻛﺜﻴﺮاً ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ .أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ
وﻛﺄﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺗﺤﺮر ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺎي .ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣﺎ زال ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ.
واﻟﺤﺪود ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ﺟﺪاً ،ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻨﻔﻰ .اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺟﺪاً وﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟﺪاً وﻳﺠﺐ أن
ﻧﺒﻘﻰ أﺳﺮى ﻟﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﺮ ،أﺳﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺤﺮر .اﻟﻤﺠﺎزات ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻨﺎك
واﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻛﺜﻴﺮة واﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻻﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ .ﻻ ﺗﻌﺮف أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺣﺪود اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻻ ﺗﺠﺪه .وﻟﻜﻦ أﻫﻢ أﻣﺮ ﻫﻮ أﻻ ﻧﺴﻘﻂ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﺪﻧﺎ وﻻ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺘﻨﺎ .ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮاً
ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻗﻴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد .ﻓﺎﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺠﺪران ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ
وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ ذواﺗﻨﺎ ،وﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ أﺳﻮار أﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟﺨﺮاﻓﺔ ،ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻄﻮرة واﻟﻮاﻗﻊ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ .إﻧﻬﻢ ﻣﺘﻤﺘﺮﺳﻮن وراء أﺳﻄﻮرة ﻣﺴﻠﺤﺔ
55
ﺑﺮؤوس ﻧﻮوﻳﺔ .ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻦ أﺳﺎﻃﻴﺮ ﺗﺘﺴﻠّﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﻼح اﻟﻔﺘﺎك".
وﻫﺬا ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺮآة ،وﻛﻴﻒ ﺧﺬﻟﺘﻪ:
»أﻣﺎ أﻧﺖ  /ﻓﺎﻟﻤﺮآة ﻗﺪ ﺧﺬﻟﺘﻚ  /أﻧﺖ وﻟﺴﺖ أﻧﺖ ،ﺗﻘﻮل :أﻳﻦ ﺗﺮﻛﺖ وﺟﻬﻲ؟ /ﺛﻢ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺷﻌﻮرك ،ﺧﺎرج اﻷﺷﻴﺎء ،ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺎدة ﺗﺒﻜﻲ وإﺣﺒﺎط ﻳﻘﻬﻘﻪ /...ﻫﻞ وﺟﺪت اﻵن ﻧﻔﺴﻚ؟ /ﻗﻞ ﻟﻨﻔﺴﻚ:
56
ﻋﺪتُ وﺣﺪي ﻧﺎﻗﺼﺎً ﻗﻤﺮﻳﻦ /ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻳﺎر ﻫﻲ اﻟﺪﻳﺎر!«.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻗﻄﻮس

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ ،ﻋﺎد ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻣﺤﺪدة ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﻊ إﻣﻴﻞ ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻟﻤﺒﺪع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﺎش اﻟﻤﻨﻔﻰ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ أرض وﻃﻨﻪ  -ﺛﻢ ﻋﺮج ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺖ أﻣﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﺑﻴﺖ ﻗﺮﻳﺘﻪ اﻟﺒﺮوة ،وﻟﻜﻦ »اﻟﻄﻔﻞ« أو »اﻟﻔﺘﻰ« ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﻋﺎد
ﺷﻴﺨﺎً ذا ﻧﻈﺎرات ،وﺣﻘﺎﺋﺐ ﺗﺸﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺮآة ﺻﻮرﺗﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻤﻌﻠّﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة ﺷﻴﺦ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﻣﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺮيء ﺟﻤﻴﻞ ! ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،اﺑﻦ زﻫﺮ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﻓﻲ أﺑﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺬات ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة،
إﻧﻲ ﻧﻈﺮت اﻟﻰ اﻟﻤﺮآة إذ ﺟﻠِﻴﺖْ

ﻓ ـ ــ ـ ـ ــﺄﻧ ــ ـ ـــﻜﺮت ﻣﻘﻠﺘﺎي ﻛﻞ ﻣﺎ رأﺗﺎ

رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻮﻳﺨﺎً ﻟﺴﺖ أﻋﺮﻓـ ـ ــﻪ

وﻛﻨﺖ أﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذاك ﻓﺘ ـ ــﻰ

ﻓﻘﻠﺖ أﻳﻦ اﻟﺬي ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻛﺎن ﻫﻨﺎ

ﻣﺘﻰ ﺗﺮﺣﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺘﻰ؟

ﻓﺎﺳﺘﻀﺤﻜﺖ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ وﻫﻲ ﻣﻌﺠﺒﺔٌ

أﺗ ـ ـ ـ ـــﻰ اﻟﺬي أﻧﻜﺮﺗﻪ ﻣﻘﻠﺘﺎك أﺗ ـ ـ ـ ــــﻰ
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وﻟﻜﻦ دروﻳﺸﺎً ﻳﺨﺮق ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص »أو اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ« اﻟﺸﻜﻠﻲ ،إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻋﻤﻖ وأﺷﺪ ﻛﺜﺎﻓﺔ
وﻗﻠﻘﺎً وﺣﻴﺮة ،وﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآة ،أو »اﻧﻜﺴﺎرات« ﻫﺬا اﻟﻀﻮء اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ،وﻣﻦ
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺰﻣﻦ واﻧﻜﺴﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎدي ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻦ ﻳﺨﺎﻃﺐ
»اﻵﺧﺮ« ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ »اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ آن« ،ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻔﺎﺟﺌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ ،أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻵﺧﺮ إﻻ ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟﺘﺤﺎﻣﺎً ﺑﻪ.
"إن ﻋﺪت وﺣﺪك ،ﻗﻞ ﻟﻨﻔﺴﻚ:
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣﻼﻣﺤﻪ
أﻟﻢ ﻳﻔْﺠﻊ أﺑﻮ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﻠﻚ
ﺣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺴﻪ:
"ﻻ أﻧﺖِ أﻧﺖِ
وﻻ اﻟﺪﻳﺎر ﻫﻲ اﻟﺪﻳﺎر".
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وﻫﻜﺬا ﺣﻀﺮ ﺳﺆال اﻻﻏﺘﺮاب واﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺷﻌﺮ دروﻳﺶ؛ ﺣﻴﺚ اﻟﺬات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮ
ﺗﺤﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ أﺧﺮﻳﺎت أﻳﺎم دروﻳﺶ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻳﺮة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﺮاءة،
وﻃﻮل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻛﺎن ﺣﻀﻮراً ﻣﺒﺪﻋﺎً ،وﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،وﻫﻲ
اﻹﺧﻼص ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻪ وﻟﺸﻌﺮﻳﺘﻪ اﻟﻔﺬّة.
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ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ

وﺑـﻌــﺪ؛
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ دروﻳﺶ وﻃﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺎه ،وﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ
ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ زﻳﺎرة إﻟﻰ رام اﻟﻠﻪ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﺄﺣﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ!
ﻫﻨﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ دروﻳﺶ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻜﺴﻴﺎً ﻓﻴﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺰﻗﺎﺗﻪ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ :ﺑﻴﻦ )ﻫﻨﺎ(
و)ﻫﻨﺎك( :أﻧﺎ ﻣﻦ )ﻫﻨﺎك( أﻧﺎ ﻣﻦ )ﻫﻨﺎ( ،وﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎك وﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎً ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺤﺮﻣﺎن ،وﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻨﻮة ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺴﺮاً ﻹرادة ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﻲ ،وﻗﻄﻌﺎً ﻟﻠﺤﺒﻞ اﻟﺴﺮي اﻟﺬي ﻳﺼﻠﻪ ﺑﺎﻷم ،واﻷم وﻃﻦ! ﻓﻬﻮ
اﻵن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺈرادة رﻓﻘﺎء اﻟﻨﻀﺎل وﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن؛أي ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن اﻷﺑﺪي،أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل دروﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎﺻﺎً ﻣﻊ ﺷﺎﻋﺮﻳﻦ
ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ:اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻮرﻛﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻓﻲ
دروﻳﺶ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ ﻧﺼﻴﻦ ﻣﻮازﻳﻴﻦ:
"ﻻ أﻧﺖِ أﻧﺖِ
وﻻ اﻟﺪﻳﺎر دﻳﺎر"]أﺑﻮ ﺗﻤﺎم[

"واﻵن ،ﻻ أﻧﺎ أﻧﺎ
وﻻ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺘﻲ"]ﻟﻮرﻛﺎ[

وﻫﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺆﻟﻤﺔ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ دروﻳﺶ ﺑﻌﺪ رﺣﻼت اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ،دون أن ﻳﺘﺨﻠّﻰ ﻋﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺘﻪ وﻣﻨﺠﺰه اﻟﺸﻌﺮي؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻧﺘﺰاع اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ دروﻳﺶ اﻟﻤﻘﻴﻢ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎً وﻣﻨﻔﻴﺎ
ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ/ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ!
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 -1اﻧﻈﺮ :إﻣﺒﺮﺗﻮ إﻳﻜﻮ،اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ،ﺗﺮ .وﺗﻘﺪﻳﻢ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜﺮاد ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،2000،،ص172:
 -2اﻧﻈﺮ :ﻓﺨﺮي ،ﺻﺎﻟﺢ،أدب اﻟﻤﻨﻔﻰ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،
:2009ص.7
 -3ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻔﻰ 11،ﻧﻴﺴﺎن،2008،اﻟﻌﺪد .2930
 -4وازن،ﻋﺒﺪة ،ﺣﻮار ﻣﻊ دروﻳﺶ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،اﻟﻌﺪد .2005 ،15592
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